



































Survey on the undernourished university students who tend to lack breakfast ;  
a proposal for a novel viewpoint for the improvement
Takashi Tamura, Takayuki Ibi, Kenji Inagaki, Yasutaka Kubo  
and Kiyoshi Okuda
(Committee of Faculty Education and Development)
　This study investigated the current status and causes underneath the life of university students who 
tend to lack breakfast at a relatively high frequency, and statistical analysis on consequences leading to 
such lack of well-nourished eating habitat in their university life. In October 2014, self-assessed 
questionnaires were administered to over 150 faculty students. It contained questions about breakfast 
habits, time allowance for the morning class, and lunchtime setting in their high school timetable. 
Breakfast states were clearly separated in three groups : 68% of students regularly have breakfast 
throughout the weekdays, 21% students skipping the breakfast occasionally, and 11% student no habit 
for breakfast at all. The survey on the high school lives revealed that 70% students used to have lunch 30 
min later than the lunchtime set in the university timetable, 7% of them had the lunch time even more 
than 1 h later. Lunchtime varies among high schools, and statistical significance was revealed (p < 0.01) 
that schools with higher deviation scores tend have late lunch beyond 12 : 30. Accordingly, university 
students were given directions to prepare for the timetable reform on postulation of having lunch time 
over one o’clock. After continuous survey on the breakfast habits during the second semester, more 
than 90% of students established the habit of breakfast regularly in their university lives with the 
improved consciousness toward well-balanced healthy breakfast contents for their higher level of 
education quality.
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調査対象および方法


























回答した学生は51人（32 ）を占めていた（Table 2 ）．
Q 1 と Q 2 の回答の関連性を調べるためにピアソン x2
検定を行った．農学部と他学部を合わせた全体ではQ 1
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⒜　Regularly 85 （70%） 22（63%） 107（68%）
⒝　OccasionallyNot 22 （18%） 11（31%） 33（21%）
⒞　RegularlyNot 15 （12%） 2（ 6 %） 17（11%）
　　SUM 122 35 157






































つことが示された（Fig. 1 ）．さらに昼休み設定時刻を 2
つのグループに分割して偏差値の平均値の差の検定をｔ
検定により行った．分割点を中央値である12：25以前と
以後で分けてｔ検定を行うと P値 0.001938（Table 4 A），
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［ 1］Before12：00  5  0  5 （ 3 %）
［ 2］12：00～12：14 18  2 20 （13%）
［ 3］12：15～12：29 15  6 21 （14%）
［ 4］12：30～12：44 58 15 73 （48%）
［ 5］12：45～12：59 19  8 27 （18%）
［ 6］After13：00  5  2  7 （ 5 %）
120 33 153 （100％）
Table 4 ｔ︲ｔｅｓｔ evaluation on two-group samples
（A） Before12：25 After12：25










































Fig. 1 Correlation between lunchtime and deviation score. 
Correlation value : 0.₆₈41₆79₆5, t︲value : 4.49₈₈950₆2, 
P︲value : 0.0001₆2317（P<0.01）
分割点として12：30を採用した場合のｔ検定では P値


























1 ） 2 年後（平成28年度）に本学が60分授業四学期制に
移行する教育改革を行うにあたり，農学部では，従来
の午前の講義が 1限（ 8：40～10：10），2限（10：25
～11：55）の90分授業 2コマから，1限（ 8：40～ 9 ：
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［a］Yes 108 （92%） 38（83%） 146（89%）
［b］No 10 （ 8 %）  8（17%） 18（11%）
　　SUM 118 35 164
Table ₆ Number of reported breakfast on the shuttle cards （Oct 07︲Dec 20, 2014）
FacultyofAgricultureBoy:Girl OtherFacultiesBoy:Girl SUM
13 16 25 5 4 50
12 5 14 7 3 29
11 10 4 2 1 17
10 6 4 3 3 16
 9 3 2 3 2 10
 8 2 3 2 2 9
 7 4 4 3 0 11
 6 3 3 4 0 10
<5 11 5 8 0 24










実施した（Table 7 ）．その結果，［ 1］高校からの習慣
83名（49 ）の回答が最も多く，［ 2］家で朝食が出るか
ら28人（17 ），［ 3］午前中の授業に備えるため24人
（14 ），［ 4］空腹を感じるから18人（11 ），［ 5］健












































































Table 7 Motivation for breakfast （Oct 14, 2014）
 Number
［ 1 ］Habitsincehighschooldays 83
［ 2 ］Breakfastisservedathome 28
［ 3 ］Toenduremorningclasses 24
［ 4 ］Feelhungerwhengotup 18
［ 5 ］Mustforhealth 12
［ 6 ］Toliveaday 3
168
